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A.S 22 Spinal cord injuries 4.5 4.5 3.0 1.0 SCI LP
Y.H 23 Spinal cord injuries 4.2 4.1 3.0 1.0 SCI LP
H.T 26 Spinal cord injuries 5.8 5.7 4.2 1.0 SCI LP
S.Y 40 Spinal cord injuries 29.1 29.1 24.3 3.0 SCI HP
K.M 29 Spinal cord injuries 2.8 2.8 2.2 3.0 SCI HP
K.S 27 bone head for prosthetic hipjoint (right) 12.1 - 3.0 4.0 OD HP
S.S 20 hemiplegia(right) 6.0 - 4.3 1.0 OD LP
M.O 30 injury of knee ligament(right) 10.0 - 6.0 4.5 OD HP
Th：thoracic ，L：lumbar，SCI：Spinal Cord Injuries，OD：Other Disabilities，LP：Low Points，HP：High Points
























































を有する者（Spinal Cord Injuries ; SCI
群）とその他の障がいを有する者（Other 
Disabilities ; OD 群）に分けて比較検討
を行った。さらに、持ち点別に Low Points
群 (LP 群 ; 持ち点が 1.0 点の者 ) と High 


































排尿を済ませた後、体重 1 ㎏あたり 1g の








赤外分光光度計 (FTIR － 8300 型，島津社
製 ) によりサンプル中の D2O 濃度が測定さ
れた。体内で希釈され平衡状態に達した尿
中 D2O 濃度 (% D2O) と投与量 (D2O given)
より次式 5) にて体内総水分量 (Total Body 
Water：TBW) を算出した。
TBW( ℓ ) ＝ D2O given(g) ／ % D2O × 10
得られた TBW より除脂肪量 ((Lean Body 
Mass : LBM) における TBW の比率が 73.2%
で一定であるという原理より、次式 6) にて
LBM を算出した。
LBM( ㎏ ) ＝ TBW ／ 0.732
FM は体重と LBM の差とし、体脂肪率 (％
Fat) は体重に占める FM の比率として算出
した。
SF は 14 箇所の平均皮下脂肪厚 (average 
14 skinfolds)、体表面積 (Body Surface 
Area：BSA)、皮膚厚および体脂肪比重より
次式 7) にて算出した。IF は体重と SF の差
とした。
SF(g) ＝ (average 14 skinfolds ／ 2 －
0.11) × BSA(cm2) × 0.900(g ／ cm3)
また、ここでの BSA は次式 8) より算出した。









Table2 Anthropometric variables of subject in each group.
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.
Height (cm) 165.4 ± 7.3 171.5 ± 3.1 171.6 ± 2.9 163.8 ± 6.5
Weight (kg) 62.4 ± 4.4 75.0 ± 9.2 68.0 ± 11.7 66.2 ± 4.4
Chest girth (cm) 92.9 ± 5.5 95.4 ± 5.1 92.2 ± 5.3 95.5 ± 4.7
Abdomen girth (cm) 82.9 ± 6.0 84.1 ± 5.4 86.0 ± 5.6 80.7 ± 4.1
Upper arm girth (cm) 29.6 ± 1.7 35.5 ± 5.5 32.1 ± 4.3 31.6 ± 4.4
Forearm girth (cm) 30.1 ± 3.7 26.4 ± 1.3 29.3 ± 4.5 28.1 ± 1.8
Thigh girth※１ (cm) 34.6 ± 1.2 56.7 ± 0.8 42.4 ± 10.8 45.1 ± 8.9
Calf girth (cm) 30.5 ± 2.8 36.5 ± 1.1 33.2 ± 3.5 32.4 ± 3.5
Skinfold thickness ※２ (mm) 12.9 ± 3.3 14.3 ± 1.9 14.6 ± 2.7 11.6 ± 2.1
Mean±SD，※１：SCI(n=3)，OD(n=2)，※２：SCI(n=4), Skinfold thickness is mean of 14 sites.

















LP 群の比較では LP 群で高値を示す傾向に
あった。
図１は SCI 群と OD 群における FM、SF、
IF 推定量を示している。FM 推定量におい
ては、SCI群 (18.1± 4.8 kg)と OD群 (18.4
± 3.6 kg) の間に顕著な差はみられず、同
水準であった。SF の推定量については、
SCI 群 (4.5 ± 1.3 kg) が OD 群 (5.5 ± 0.9 
kg) より低値を示す傾向にあった。IF の推
定量については SF の結果とは異なり、SCI
群 (14.8 ± 3.6 kg) において OD 群 (13.0
± 3.4 kg) より高値を示す傾向にあった。
体重に対する相対値に関しては全ての項目
で同水準にあった。
図２は LP 群と HP 群における FM、SF、
IF 推定量をそれぞれ示している。FM、SF、
IF全ての推定量においてLP群(20.7± 4.5 
kg、6.1 ± 0.4 kg、17.0 ± 2.1 kg) が HP













Fig.1 Comparison in FM,SF,IF of SCI and OD
    ??SCI???OD,???? 0.05
    FM: Fat Mass,SF:subcutaneous Fat,IF:internal Fat
Fig.2 Comparison in FM,SF,IF of LP and HP
    ??LP???HP,???? 0.05
    FM: Fat Mass,SF:subcutaneous Fat,IF:internal Fat
Table3　Lean body mass and appendicular skeletal mass index of subject in each group. 
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.
(kg) 44.3 ± 3.4 56.5 ± 8.2 47.3 ± 9.7 50.4 ± 6.0
(％） 71.2 ± 6.3 75.2 ± 4.6 69.5 ± 5.6 76.0 ± 4.5
Upper limbs (kg) 2.8 ± 0.1 2.8 ± 0.4 2.8 ± 0.1 2.7 ± 0.3
Upper arm (kg) 1.6 ± 0.1 1.6 ± 0.2 1.7 ± 0.1 1.6 ± 0.2
Forearm (kg) 1.1 ± 0.0 1.2 ± 0.2 1.1 ± 0.0 1.1 ± 0.1
Lower limbs (kg) 8.3 ± 1.4 11.9 ± 1.3 10.0 ± 1.9 9.3 ± 2.4
Thigh (kg) 5.1 ± 0.8 8.5 ± 0.9 6.3 ± 1.8 6.4 ± 1.9
Calf (kg) 3.1 ± 0.8 3.4 ± 0.4 3.6 ± 0.4 2.9 ± 0.6
Mean±SD
Lean body mass 















内ら 12) による健常男性の大腿囲（51.5 ±
35.9cm）および下腿囲（35.6 ± 23.5cm）
よりも低く、大腿囲で健常者の約 67％、下





















（右近位：27.7 ± 1.0cm）14) とほぼ同水準
にあった。これは、定期的な車椅子バスケッ
トボールのトレーニング効果であると考え
られる。本研究における SCI 群と OD 群お














































SCI 群の SF は小宮ら 19) による健常日本人
男性の若年者（5.9 ± 3.6 ㎏ ,9.6％）から




本被検者の FM および％ Fat は、小宮ら
19) が報告した健常日本人男性の標準値にお
ける若年者（16 歳から 20 歳：14.7 ± 4.2
31????????????????????????????????
㎏ , 23.9％）から中年者（40 歳から 49
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